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三學
の
立
場
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
見
え
る
物
に
つ
い
て
論
じ
た
、
本
豐
吉
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
品
考
』
（
本
稿
〔
上
〕
に
出
）
で
は
、
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」
に
見
え
る
假
死
を
、
「
醉
性
の
生
」
と
捉
え
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
他
の
作
品
に
も
登
場
し
、
か
つ
ま
た
醫
學
史
上
、
醉
性
生
と
し
て
名
高
い
、
①
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
m
a
n
d
ra
g
o
ra
②
コ
ニ
ウ
ム
（
ド
ク
ニ
ン
ジ
ン
h
em
lo
ck
）
③
ア
コ
ニ
ッ
ト
a
co
n
iu
m
④
ケ
シ
p
o
p
p
y
の
四
種
を
げ
て
、
中
世
に
は
、
①
、
②
、
③
と
そ
の
他
の

を
し
ま
せ
た
「
醉
	綿
」
（
S
p
o
n
g
ia
so
m
n
ifera
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
事
を
指
摘
し
た
後
、
も
っ
と
も
、
一
六
世
紀
に
な
る
と
外
科
醫
さ
え
も
こ
れ
を
用
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
、
沙

時
代
に
は
色
々
な
睡
眠

醉
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
劇
に
お
い
て
ロ
レ
ン
ス
法
師
の
合
し
た
「
眠
り
」
も
、
架
空
の
も
の
で
は
な
く
、
ら
く
何
か
の
根
據
が
有
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
（
１
）。
＊
＊
「
無
雙
傳
」
に
見
え
る
「
假
死
」
も
ま
た
、
右
の
指
摘
と
同
じ
よ
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
假
死
を
中
心
と
し
て
（
中
）

子
和
男
う
に
醉
性
の
品
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
て
ほ
ぼ


い
な
い
で
あ
ろ
う
（
２
）。
右
記
材
の
中
、
特
に
①
の
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
（
語
名
マ
ン
ド
レ
イ
ク
m
a
n
･
d
ra
k
e）
は
、
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
品
考
』
に
よ
れ
ば
、
古
く
ロ
ー
マ
時
代
に
切
開
手
で
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
物
語
の
世
界
で
は
、
そ
う
し
た
「
效
」
と
共
に
そ
の
根
の
形
が
人
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
面
か
ら
引
き
く
時
に
は
	ろ
し
い
悲
鳴
を
上
げ
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
も
の
は
發
狂
す
る
か
死
ん
で
し
ま
う
か
す
る
と
傳
え
ら
れ
る
有
名
な
植
物
で
あ
る
（
３
）。
こ
の
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
と
同
じ
ナ
ス
科
に
屬
し
、
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
と
同
じ
く
、
佛
典
に
由
來
す
る
曼
陀
羅

の
文
字
を
あ
て
ら
れ
た
植
物
と
し
て
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
（
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
）
が
あ
る
。
こ
の
植
物
は
、
我
が
國
初
の
醉
を
行
っ
た

岡
洲
（
一
七
六
〇
～
一
八
三
五
）
が
そ
の
時
用
い
た
醉
「
仙
散
」
（
沸
湯
）
の
重
原
料
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
加
喜
光
『
風
水
と
身
體
』
に
よ
れ
ば
、

岡
洲
が
自
ら
考
案
し
た
醉
の
材
料
に
、
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
つ
ま
り
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
を
ん
だ
の
は
、
一
に
西
洋
醫
學
書
を
ヒ
ン
ト
に
中
國
醫
學
書
を
參
考
に
し
て
改
良
し
た
と
さ
れ
る
（
第
三
章
「
身
體
と
中
國
醫
學
」
三
「
謎
の
醉
―
・開
く
・
醫
の
奇
跡
（
４
）」）。
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
は
、
熱
帶
ア
ジ
ア
原
で
、
江
時
代
に
中
國
を
經
由
し
て
日
本
に
傳
わ
り
、

と
し
て
栽
培
さ
れ
た
植
物
で
あ
る
。こ
の
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
と
共
に
、
曼
陀
羅

の
名
を
與
え
ら
れ
て
い
た
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
の
報
が
中
國
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
宋
代
以
の
こ
と
と
言
う
。
從
っ
て
、
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
に
つ
い
て
、
「
無
雙
傳
」
の
作
・
薛
は
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
良
い
。
一
方
、
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
に
曼
陀
羅

の
名
が
與
ら
れ
た
の
は
、
遲
く
と
も
宋
代
、
早
く
と
も
代
を
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
指
摘
り
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
を
薛
が
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
＊
＊
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
種
々
の
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
―
例
え
ば
、
北
京
大
學
『

詩
電
子
檢
索
系
統
』
や
中
央
究
院

電
子
文
獻
、
あ
る
い
は
「
無
雙
傳
」
に
お
い
て

の
一
で
あ
る
上
 
の
本
山
で
あ
る
!山
か
ら
の
使
か
ら
こ
の
を
得
た
と
い
う
記
"を
手
が
か
り
と
し
て
、

關
係
の
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
―
を
檢
索
し
て
も
、
曼
陀
羅

の
み
な
ら
ず
、
こ
の
植
物
の
中
國
で
の
呼
び
名
で
あ
る
、
風
#
$・
風
#兒
・
胡
#
$・
山
#
$
（
こ
れ
は
、
方
の
呼
稱
で
も
あ
る
）・
山
#子
・
大
閙
楊
$・
耆
婆
・
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
86
顛
・
醉
仙
桃
・
酒
醉
な
ど
（
５
）い
ず
れ
も
、
代
の
文
獻
に
は
く
ヒ
ッ
ト
し
な
い
。
唯
一
、
『

詩
』
卷
三
八
七
に
收
め
る
盧
仝
「
放
魚
歌
」
に
、「
時
時
對
坐
談
眞
如
、
因
十
千
天
子
事
、
力
當
與
刺
史
、
天
雨
曼 、
陀 、
羅 、

、
深
膝
」
と
見
え
る
の
も
、
『
法
	經
・
序
品
』
に
「
是
時
天
雨
曼
陀
羅
	」
と
あ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
引
い
た
も
の
に


ぎ
ず
（
６
）、
こ
れ
が
實
在
の
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
を
言
う
も
の
と
は
思
わ
れ
ず
、
ま
し
て
や
そ
の
「
效
能
」
を
意
識
し
た
記
と
は
思
い
い
。
『
風
水
と
身
體
』
を
手
が
か
り
と
し
て
、
さ
ら
に
種
々
の
文
獻
や
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
檢
索
を
續
け
る
と
、
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
が
、
曼
陀
羅
	と
し
て
、
そ
の
效
能
と
せ
て
文
獻
に
實
際
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
宋
代
以
の
事
で
あ
る
可
能
性
が
む
し
ろ
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
①
北
宋
の
司
馬
光
『
水
記
聞
』
卷
三
に
、
湖
南
轉
副
使
で
あ
っ
た
杜
杞
が
、
五
溪
蠻
（
湖
南
省
西
部
、
湖
北
省
西
部
一
帶
に
居
し
た
非

族
）
が
宋
に
反
し
た
時
に
、
彼
ら
を
金
品
と
官
と
で
お
び
き
出
し
、
曼
荼
羅
酒
す
な
わ
ち
、
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
を
原
料
と
し
た
酒
を
飮
ま
せ
て
昏
睡
さ
せ
、
凡
そ
數
千
人
も
の
人
々
を
皆
し
に
し
た
と
い
う
話
を
載
せ
て
い
る
こ
と
（
７
）。
②
『
水
滸
傳
』
や
『
醒
世
姻
傳
』
な
ど
小
の
中
で
、
林
の
好

が
こ
の
を
使
っ
て
人
を
眠
ら
せ
た
り
、
身
を
痺
さ
せ
て
、
金
錢
を
か
す
め
た
り
す
る
物
語
に
出
て
く
る
「
蒙
汗
」
（
現
在
の
、
そ
の
分
は
未
詳
）
な
る
物
の
材
料
も
ま
た
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
８
）。
③
こ
の
植
物
が
醉
の
原
料
と
し
て
中
國
の
文
獻
に
現
れ
る
の
も
ま
た
宋
代
（
竇
材
と
う
ざ
い
の
と
言
わ
れ
る
『
扁 へ
ん
鵲 じや
く
心
書
』
に
見
え
る
「
睡
散
」
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
な
ど
か
ら
推
せ
ば
、
人
一
般
に
、
假
に
曼
陀
羅
	＝
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
と
言
う
識
が
根
付
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
眠
り
、
痺
れ
、
さ
ら
に
は
醉
と
し
て
の
效
能
ま
で
廣
く
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
疑
問
と
思
わ
ざ
る
を
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
四
そ
れ
で
は
、
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
品
考
』
で
マ
ン
ド
ロ
ゴ
ラ
と
共
に
そ
の
作
品
に
も
見
え
る
と
い
う
他
の
三
種
の

の
中
、
④
の
ケ
シ
（
p
o
p
p
y
）
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
罌
粟
の
栽
培
の
 史
は
極
め
て
古
く
、
中
國
を
經
由
し
て
日
本
へ
は
室
町
時
代
に
は
傳
わ
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
（
!子
）
87
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
罌
粟
か
ら
抽
出
さ
れ
る
の
が
ア
ヘ
ン
（
阿
片
、
鴉
片
）
で
あ
る
が
、
こ
の
物
は
有
史
以
（
年
の

究
で
は
、
紀
元
四
千
年
頃
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
東
部
で
生
ま
れ
、
東
西
に
廣
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
か
ら
人
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
一
番
初
め
に
發
見
さ
れ
た
物
と
言
わ
れ
、
自
然
に
生
す
る
た
め
、
發
酵
の
知
識
を
必
と
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
發
見
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
確
實
と
さ
れ
る
。
こ
の
ア
ヘ
ン
が
中
國
に
大
量
に
流
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
世
紀
、
從
來
の
三
倍
の
效
能
を
持
つ
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ド
ロ
ッ
プ
」
を
	製
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
人
劑
師
ド
ロ
ネ
が
ア
ヘ
ン
か
ら
鹽
分
を
分
離
す
る
こ
と
に
功
。
一
七
七
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
會

が
イ
ン
ド
で
ア
ヘ
ン
の
專
賣
制
を
開
始
し
、
中
國
を
た
る
出
國
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
の
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
る
（
９
）。
そ
の
は
じ
ま
り
は
七
世
紀
と
さ
れ
て
い
る
が
、
陳
臣
『
風
よ
雲
よ
』
で
は
、
そ
の
經
を
の
よ
う
に
べ
て
い
る
（
）。
じ
つ
は
中
國
に
ア
ヘ
ン
が
入
っ
た
の
は
、
も
っ
と
ふ
る
い
。
代
の
乾
封
け
ん
ぷ
う二
年
（
六
六
七
）、
拂
林
ふ
つ
り
んと
い
う
國
か
ら
の
獻
上
物
に
、
―
底 て
い也 や
迦 か
。
と
い
う
名
が
見
え
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
で
ア
ヘ
ン
は
、
「
テ
リ
ア
カ
」
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
は
ア
ヘ
ン
に
ち
が
い
な
い
。
お
な
じ
代
で
も
、
す
こ
し
お
く
れ
て
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
、
ア
ラ
ビ
ア
人
が
路
で
入
し
た
。『
新

書
』
に
、―
阿

。
と
あ
る
の
が
そ
れ
だ
。
ア
ラ
ビ
ア
語
で
ア
ヘ
ン
の
こ
と
を
ア
フ
ヨ
ー
ン
と
い
う
。
そ
れ
が
訛
っ
て
ア
ヘ
ン
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
）。
右
に
言
う
底
也
迦
（
『

書
』
で
は
「
底
也
伽
」
）
は
、
明
・
李
時
珍
『
本
綱
目
』
卷
五
〇
「
獸
部
」
に
は
、
『
本
』
を
引
用
し
て
、
「
底
野
迦
」
と
記
。
そ
の
『
集
解
』
で
は
、
「
西
戎
よ
り
出
ず
」
「
宋
時
、
南
に
或
は
亦
之
有
り
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
物
の
名
が
渡
來
し
た
と
さ
れ
る
代
以
來
、
『
本
綱
目
』
の
ま
れ
た
明
代
に
至
る
ま
で
、
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
）。
本
稿

11で
補
足
し
た
よ
う
に
、
こ
の
陳
臣
氏
の
記
の
う
ち
、
「『
新

書
』
に
阿

と
あ
る
云
々
」
と
い
う
記
は
、
實
際
に
兩
書
を
檢
索
し
た
結
果
、
見
當
た
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
り
引
い
て
考
え
て
も
、
ア
ヘ
ン
が
代
の
比
較
早
い
時
期
（
乾
元
は
、
第
三
代
高
宗
の
年
號
で
あ
る
）
に
中
國
に
入
っ
て
き
た
と
す
る
記
が
あ
る
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
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こ
と
は
目
さ
れ
て
良
い
。
何
と
な
れ
ば
、
曼
陀
羅
つ
ま
り
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
よ
り
も
、
「
無
雙
傳
」
の
作
が
、
こ
の
物
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
よ
り
高
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
＊
＊
だ
が
、
こ
の
可
能
性
に
も
問
題
點
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
先
ず
第
一
に
、
テ
リ
ア
カ
は
、
陳
臣
氏
の
指
摘
と
は
な
り
、
ア
ヘ
ン
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
言
う
點
は
見
と
せ
な
い
。
こ
れ
は
、『
本
	綱
目
』
の
『
集
解
』
に
、「
豬
肝
を
用
ひ
て
、
之
を
作
る
」
と
あ
り
、
今
日
の
辭
書
例
え
ば
『
廣
辭

』
（
第
五
版
）
あ
た
り
で
も
、
「
th
eria
ca
ラ
テ
ン
・
底
野
迦
獸
に
咬
ま
れ
た
時
の
解
毒
に
用
い
る
膏
。
脂
な
ど
數
種
の
劑
を
蜂
蜜
で
り
合
せ
て
つ
く
る
。」
と
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
）。
ま
た
、
日
本
と
中
國
の
醫
學
思
想
史
の
究
と
し
て
知
ら
れ
る
、
九
州
國
際
大
學
の
石
田
秀
實
氏
が
、
テ
リ
ア
カ
つ
ま
り
底
也
伽
は
、

能
と
識
さ
れ
て
い
た
品
で
あ
り
（
）、
ア
ヘ
ン
は
そ
の


物
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
（
ア
ヘ
ン
は
）
長
く
治
痢
劑
・


と
し
て
用
い
ら
れ
、

に
よ
る

變
容
を
目
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ず
っ
と
後
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
點
も
特
に
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
）。
つ
ま
り
、
石
田
氏
の
指
摘
と
、
本
稿

13で
引
用
し
た
解
と
を

せ
考
え
れ
ば
、
假
に
人
一
般
が
廣
く
底
也
伽
（
底
也
迦
、
底
野
迦
）
と
言
う
名
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
能
と
し
て
の
名
で
あ
っ
て
、


物
で
あ
る
ア
ヘ
ン
の
、

の
代
表
と
し
て
後
に
廣
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
烈
な
效
能
―
 性
中
毒
で
は
惡
心
・
嘔
吐
・
め
ま
い
を
生
じ
昏
睡
・
呼
!
痺
に
"る
（
#）―
は
、
必
ず
し
も
一
般
に
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿

11で
$に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
先
ほ
ど
敢
え
て
「
%
り
引
い
て
」
考
慮
か
ら
除
外
し
た
、
阿
&
'、
鴉
片
の
名
が
實
際
に
正
史
に
登
場
し
た
の
は
、
(代
以
)の
こ
と
で
あ
り
、
中
央
究
院
の
膨
大
な
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
も
事
*は
正
史
と
+く
變
わ
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
他
な
ら
ぬ
人
一
般
の
知
識
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
『
+
詩
』
な
ど
を
檢
索
し
て
も
、
阿
&
'、
鴉
片
の
語
は
一
例
も
見
出
し
得
な
い
こ
と
か
ら
も
、
人
一
般
の
ア
ヘ
ン
の
作
用
に
對
す
る
知
識
の
度
合
い
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
極
め
て
困
,で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
人
一
般
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
醉
・
睡
眠
の
效
果
が
あ
る
と
言
う
品
は
+く
無
-で
あ
っ
た
と
言
い
き
っ
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
す
る
論
考
の
「
そ
ん
な
祕
が
あ
っ
た
か
否
か
つ
ま
び
ら
か
に
し
な
い
が
」
と
言
う
發
言
を
、
こ
こ
で
.
す
べ
き
か
否
か
。
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五醫
學
の
先
地
域
で
あ
っ
た
古
代
エ
ジ
プ
ト
、
ギ
リ
シ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア
、
そ
し
て
イ
ン
ド
に
お
い
て
早
く
か
ら
手
が
行
わ
れ
た
痕
跡
の
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
で
あ
り
、
中
國
に
お
い
て
も
、
後

す
る
手
に
關
す
る
幾
つ
か
の
有
名
な
傳
ば
か
り
で
は
な
く
、
後
世
に
お
い
て
も
、
そ
の
實
施
例
が
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
他
の
國
々
同
樣
、
醉
乃
至
は
そ
れ
に
	し
た
物
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
の
こ
と
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
い
た
石
田
秀
實
「
見
鬼
考
」
で
は
、
六

隋
に
も
、
露
出
し
た
腸
の
開
腹
合
手
（
隋
・
元
方
『
病
源
候
論
』
卷
三
六
（
））
や
、
桑
の
纖
維
絲
に
よ
る
合
手
（
・
王

お
う
と
う
『
外
臺
祕
』
卷
二
九
（
））
な
ど
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
樣
々
な
手
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
手
に
あ
た
っ
て
當
然
の
よ
う
に
醉
效
果
を
有
す
る
方
劑
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
と
共
に
向


作
用
（
）に
つ
い
て
の
知
見
も
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
石
田
氏
は
、
そ
う
し
た
向


作
用
を
有
す
る
劑
を
種
々
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
劑
と
な
る
植
物
と
し
て
、
莨

ろ
う
と
う
（
ハ
シ
リ
ド
コ
ロ
）、
防 ぼ
う

き
（
ボ
タ
ン
ニ
ン
ジ
ン
）、
、
大
、
陸
（
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ
）
等
の
名
を
げ
る
。
こ
の
う
ち
、
向


の
方
劑
と
し
て
今
日
で
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
と
莨
で
あ
ろ
う
。
＊
＊
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
『
東
方
見
聞
』
「
山
の
老
人
」
に
登
場
す
る
暗 ア
サ

シ
ン
集
團
（
イ
ス
ラ
ム
シ
ー
ア
の
分
イ
ス
マ
イ
リ
の
更
に
支
で
あ
る
ニ
ザ
リ
團
）
が
、
時
の
對
抗
勢
力
の
人
暗
に
際
し
て
、
暗

 に
與
え
た
幻
覺
劑
ハ
シ
シ
ュ
h
a
sish
は
、
大
の
一
種
で
あ
る
イ
ン
ド
大
の
樹
脂
で
あ
っ
た
。
こ
の
イ
ン
ド
大
と
、
そ
れ
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
ハ
シ
シ
ュ
の
向

作
用
は
ア
ヘ
ン
と
竝
ん
で
廣
く
知
ら
れ
、
そ
れ
を
使
用
す
る
人
々
は
今
日
に
至
る
ま
で
後
を
!た
な
い
こ
と
も
ま
た
、
こ
こ
で
改
め
て
く
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日
の
"究
で
は
、
果
た
し
て
中
國
の
大
に
、
右
の
イ
ン
ド
大
と
同
樣
の
向

作
用
が
あ
っ
た
か
否
か
が
論
議
の
對
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
先
に
引
い
た
加
#喜
光
『
風
水
と
身
體
』
で
は
、
１
中
國
の
大
に
は
醉
作
用
が
な
か
っ
た
と
す
る

向

作
用
の
あ
る
T
H
C
（
テ
ト
ロ
ヒ
ド
ロ
カ
ン
ナ
ビ
ノ
ー
ル
）
を
含
有
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
三
種
に
分
	さ
れ
る
大
の
中
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
種
、
シ
ベ
リ
ア
種
、
中
國
種
は
そ
れ
を
合
$す
る
酵
素
で
あ
る
T
H
C
A
（
テ
ト
ロ
ヒ
ド
ロ
カ
ン
ナ
ビ
ノ
ー
ル
酸
）
を
含
有
し
な
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
90
い
C
B
D
A
（
カ
ン
ナ
ビ
ノ
ー
ル
ジ
オ
ー
ル
酸
）
種
で
あ
る
（
松
本
明
知
『
醉
學
の
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
』〔
一
九
八
三
年
（
）〕）。
２
中
國
の
大
に
も
醉
作
用
が
あ
っ
た
と
す
る

①
栽
培
種
で
な
く
野
生
種
の
大
に
お
い
て
も
、
あ
る
地
域
に
生
育
し
た
種
と
、
他
の
地
域
で
生
育
し
た
種
で
は
カ
ン
ビ
ノ
イ
ド
の
質
ば
か
り
で
な
く
、
量
に
も
か
な
り
の
變
動
が
見
ら
れ
る
。
同
じ
場
で
も
、
季
に
よ
っ
て
變
動
が
	し
い
。
②
シ
ベ
リ
ア
、
中
國
（
東
北
部
）
の
野
生
種
を

體
と
す
る
も
の
は
、
T
H
C
A
の
驅
物
質
で
あ
る
C
B
D
A
を


分
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
兩
品
種
（
T
H
C
A
種
と
C
B
D
A
種
）
は
、
い
ず
れ
も
向

活
性
の
い
テ
ト
ロ
ヒ
ド
ロ
カ
ン
ナ
ビ
ノ
ー
ル
に
轉
換
す
る
能
力
を
も
つ
合
物
群
で
あ
っ
て
、
大
製
品
と
し
て
の
整
中
や
大

を
保
存
し
た
り
す
る
す
る
に
容
易
に
變
す
る
の
で
あ
る
（
以
上
、
一
良
行
『
醉
の
科
學
』
〔
一
九
八
二
年
〕）。
と
い
う
二
を
紹
介
し
、
「
後
の
に
よ
れ
ば
、
中
國
の
に
も
醉
作
用
の
あ
る
可
能
性
は
完
に
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。」
と
す
る
（
第
四
章
「
身
體
と
中
國
醫
學
」
４
「
中
國
の
大
に
は

醉
作
用
が
あ
っ
た
か
？
」）。
石
田
秀
實
「
見
鬼
考
」
で
は
、
自
	『
中
國
醫
學
思
想
史
―
も
う
一
つ
の
醫
學
（
）』
を
踏
ま
え
、
大
ば
か
り
で
は
な
く
、
の
向

作
用
が
中
國
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
と
べ
、
中
國
本
學
の
源
と
さ
れ
る
『
農
本
經
』
に
に
、
子
（
の
實
）、

ま
賁 ふ
ん
（
一
名
を

ま
勃 ぼ
つ。
陶
弘
景
〔
四
五
六
～
五
三
六
〕
の
『
名
醫
別
』
の
明
か
ら
す
れ
ば
、

い
な
く
の
の
樹
脂
か
ら
っ
た
、
今
で
言
え
ば
ハ
シ
シ
ュ
に
な
る
部
分
で
あ
る
と
べ
る
（
））
の
向

作
用
が
べ
ら
れ
て
い
る
と
し
、
各
醫
書
を
文
字
り
 
!し
て
、
大
の
根
や
"に
も
#痛
作
用
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
と
す
る
（
$）。
%時
に
お
け
る
中
國
大
の
實
際
な
效
能
が
果
た
し
て
兩
何
れ
に
歸
す
べ
き
か
は
、
醫
學
、
學
の
く
の
門
外
&で
あ
る
引
用
'に
分
か
る
す
べ
も
な
い
が
（
(）、
少
な
く
と
も
醫
書
の
中
で
、
そ
れ
に
向


作
用
が
あ
る
と
い
う
)識
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
、
*目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
實
質
な
效
能
の
有
っ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
考
え
が
共
理
解
さ
れ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
物
語
の
世
界
で
は
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
＊
＊
大
と
共
に
向


の
重
+な
方
劑
と
し
て
石
田
秀
實
氏
が
,げ
た
莨
-は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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莨
と
は
、
山
崎
幹
夫
『
毒
の
話
』
で
は
、
①
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
（
マ
ン
ド
レ
ー
ク
）、
ベ
ラ
ド
ン
ナ
（
學
名
A
tro
p
a
b
ella
d
o
n
n
a
）
と
共
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
會
で
良
く
知
ら
れ
た
向

作
用
の
あ
る
ナ
ス
科
の
植
物
に
ヒ
ヨ
ス
チ
ア
ム
ス
（
學
名
は
H
y
o
scy
a
m
u
sn
ig
er）
が
あ
る
。
②
そ
の
種
子
に
は
痛
作
用
が
あ
り
、
用
量
に
よ
っ
て
は
狂
亂
を
生
じ
る
作
用
、
催
眠
作
用
が
あ
る
と
し
、
ま
た
そ
の
（
ヒ
ヨ
ス
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
く
か
ら
重
	な
生

と
し
て
靜
の
目
に
用
い
ら
れ
た
。
③
こ
れ
は
二
種
の
植
物
と
同
じ
く
副
交
感
經
作
用
が
あ
る
ア
ト
ロ
ピ
ン
と
同
時
に
ア
ト
ロ
ピ
ン
に
比
べ
て
中
樞
作
用
が
く
、
し
か
も
抑
制
に
働
く
爲
で
あ
る
。
と
明
す
る
（
）。
石
田
氏
「
見
鬼

考
」
に
よ
れ
ば
、
中
國
に
お
け
る
莨
の
使
用
は
、
『
史
記
』
の
倉
公
傳
に
、
初
の
名
醫
と
し
て
知
ら
れ
る
倉
公
（
淳
于
意
）
が
（

し
川 せ
ん
王
・
劉
賢
の
美
人
〔
妃
嬪
の
稱
號
の
一
つ
〕
の
）

を
莨
で
治
す
カ
ル
テ
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
（
）。
代
の
莨
の
使
用
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
安
祿
山
が
、
丹
を
騙
し
討
ち
に
し
た
際
に
用
い
た
「
莨
酒
」
で
あ
ろ
う
。
（
安
祿
山
）
肥
大
不
任
戰
、
後
十
餘
度
欺
誘
丹
、
宴
設
酒
中
莨 、

、
子 、
、
預
掘
一
坑
、
待
其
昏
醉
、
斬
首
埋
之
、
皆
不
覺
死
、
度
數
十
人
（『

書
』
卷
二
百
上
「
安
祿
山
傳
」）
こ
れ
に
對
し
て
、
・
姚
汝
能
『
安
祿
山
事
跡
』
卷
上
で
は
、
こ
の
時
の
樣
を
、
酒
中
實
毒
、
鴆
之
、
動
數
十
人
、
斬
大
首
領
、
函
以
獻
捷
。
と
記
す
が
（
）、
「
鴆
」
は
、
鴆
弑
、
酖
と
も
言
い
、
本
來
は
毒
鳥
と
し
て
知
ら
れ
る
鴆
の
も
し
く
は
血
液
を
用
い
て
す
こ
と
を
言
っ
た
が （
）、
毒
の
意
に
擴
大
さ
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
記
 は
、
そ
の
意
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
用
い
ら
れ
た
毒
の
種
!は
、
こ
こ
で
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
『
新
書
』
卷
二
二
五
「
安
祿
山
傳
」
で
は
、
こ
の
『
安
祿
山
事
跡
』
の
記
 を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
え
、
中
國
詩
文
論
叢
第
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十
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自
以
無
效
而
貴
、
見
天
子
開
邊
、
乃
紿
丹
酋
、
大
置
酒
、
毒
焉
、
酣
、
悉
斬
其
首
、
先
後
數
千
人
、
獻
馘
闕
下
（
）。
と
し
て
、
こ
こ
で
も
こ
の
時
用
い
ら
れ
た
毒
の
體
	な
名
稱
に
つ
い
て
は
言

さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
北
宋
・
司
馬
光
『
治
鑑
』
は
、
『

書
』
の
記
を
支
持
し
て
、
こ
の
時
安
祿
山
が
用
い
た
の
は
「
莨
酒
」
で
あ
る
と
明
記
し
、
元
・
胡
三
省
は
、
「
莨
」
に
關
す
る
詳
細
な
解
を
引
用
し
て
、
の
よ
う
に
記
す
る
（〔
〕
が
胡
三
省
）。
安
祿
山
誘
奚
、
丹
，
爲
設
會
、
飮
以
莨
酒
、
〔
本
曰
、
莨
子
生
邊
川
谷
、
今
處
處
有
之
。
曲
高
二
三
尺
許
、
與
地
、
紅
等
、
而
三
指
闊
。
四
開
、
紫
色
。
夾
有
白
毛
。
五
結
實
、
有
殼
作
罌
子
、
如
小
石
榴
。
 中
子
至
細
、
!白
如
米
粒
、
毒
甚
。
"一
二
日
而
#方
生
、
以
釀
酒
、
其
毒
尤
甚
。
爲
、
于
僞
$。
下
先
爲
同
。
飮
、
於
鴆
$。
莨
、
%浪
。
、
%蕩
。
〕
醉
而
&之
、
動
數
千
人
、
函
其
酋
長
之
首
以
獻
，
'後
數
四
（
卷
二
一
六
「
紀
三
十
二
」
玄
宗
天
寶
九
載
）
こ
の
時
、
實
際
に
用
い
ら
れ
た
毒
が
本
當
は
何
で
あ
っ
た
か
は
、
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
こ
こ
で
は
、『

書
』
が
、
そ
の
時
用
い
た
毒
を
敢
え
て
「
莨
酒
」
と
特
定
し
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
『

書
』
の
書
か
れ
た
時
期
に
、
莨
の
向
(
)作
用
が
、
特
別
な
醫
學
・
*學
の
知
識
を
持
た
ぬ
人
に
も
良
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
證
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
向
(
)作
用
が
確
+さ
れ
て
い
る
*物
と
「
無
雙
傳
」
と
が
直
接
	に
結
び
つ
い
て
「
假
死
*」
と
言
う
發
想
が
生
ま
れ
た
と
直
ち
に
結
論
づ
け
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
※
本
稿
が
,る
に
當
た
っ
て
は
、
多
く
の
方
か
ら
-示
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
.ね
は
、
本
稿
の
な
ど
に
記
す
こ
と
が
出
來
た
が
、
/能
*テ
リ
ア
カ
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
初
動
0査
に
、
貴
重
な
1
報
を
與
え
て
く
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
南
川
純
2こ
と
3河
純
氏
「
ミ
ス
テ
リ
に
お
け
る
毒
*の
4究
６
」
が
あ
る
。
同
氏
は
5學
の
4究
が
本
業
（
專
門
は
コ
ロ
イ
ド
界
面
5學
、
寫
眞
5學
）
の
由
で
あ
る
が
、
本
稿
を
書
く
上
で
非
常
に
參
考
と
な
っ
た
山
崎
幹
夫
『
毒
の
話
』
の
こ
と
を
直
接
-示
し
て
下
さ
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
謝
意
を
表
し
た
い
。
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
（
6子
）
93
な
お
、
當
該
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
U
R
L
は
、
h
ttp
:/
/
h
o
m
ep
a
g
e2.
n
ifty
.co
m
/
m
izu
g
a
m
e/
p
o
iso
n
6.h
tm
で
あ
る
。

（
１
）
同
書
25
"R
O
M
IO
A
N
D
J
U
L
IE
T
"
九
八
～
九
九
頁
（
２
）
死
を
甦
ら
せ
て
、

が
自
由
に
使
役
す
る
と
し
て
れ
ら
れ
た
中
米
ハ
イ
チ
の
民
信
仰
ブ
ー
ド
ゥ
ー
V
o
o
d
o
o
の
ゾ
ン
ビ
zo
m
b
ie
も
、
實
際
は
醉
性
の
物
を
使
用
し
て
人
を
昏
睡
態
に
し
た
後
、
意
識
の
朦
朧
と
し
た
態
で
使
役
し
た
と
さ
れ
て
い
る
事
も
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
手
が
か
り
と
も
な
ろ
う
。
「
死
」
の
	定
が
、
必
ず
し
も
嚴
密
で
な
い
時
代
や
地
域
に
あ
っ
て
は
、
假
死
と
死
と
の
明
確
な

別
が
今
日
ほ
ど
行
わ
れ
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
ブ
ー
ド
ゥ
ー
で
使
用
さ
れ
る
假
死
は
フ
グ
毒
の
分
と
し
て
知
ら
れ
る
テ
ト
ロ
ド
ト
キ
シ
ン
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
人
文

究
家
で
あ
る
檀
原
照
和
氏
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
v
o
o
d
o
stu
d
y
」
參
照
。
U
R
L
h
ttp
:/
/
w
w
w
5a
.b
ig
lo
b
e.n
e.jp
/
~d
a
m
b
a
la
/
b
o
o
k
.
h
tm
l。
な
お
、
同
氏
の
ブ
ー
ド
ゥ
ー
究
の
果
を
纏
め
た
『
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
大
』
は
、
目
書
よ
り
く
刊
行
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
）。
（
３
）
最
、
世
界
に
大
ヒ
ッ
ト
し
た
Ｊ
・
Ｋ
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
作
の
物
語
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
シ
リ
ー
ズ
第
二
部
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
と
祕
密
の
部
屋
』
で
も
、
人
公
・
ハ
リ
ー
の
在
す
る
ホ
グ
ワ
ー
ツ

法
學
校
で
、
こ
の
世
に
も
ろ
し
い
植
物
か
ら
品
を
抽
出
す
る
實

が
行
わ
れ
る
場
面
が
登
場
し
、
こ
の
が
物
語
展
開
に
重
な
役
を
擔
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
植
物
が
い
か
に
西
洋
の
物
語
の
世
界
で
廣
く
知
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
證
左
に
な
ろ
う
。
（
４
）
『
あ
じ
あ
ブ
ッ
ク
ス
』
〇
三
四
、
大
修
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。
本
書
は
、
こ
の
方
面
に
關
し
て
、
非
常
に
密
な
考
證
を
試
み
て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
手
が
か
り
と
示
唆
を
受
け
た
。
こ
こ
に
特
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
こ
の
方
面
に
關
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
書
を
參
照
さ
れ
た
い
。
（
５
）
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
に
關
す
る
報
は
、
種
々
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ー
か
ら
得
た
。
中
で
も
、
順
天
堂
大
學
醫
學
部
の
新
垣
雄
氏
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
非
常
に
有
 な
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
U
R
L
h
ttp
:/
/
w
w
w
.o
k
in
a
w
a
.m
ed
.o
r.jp
/
o
ld
/
k
a
ih
o
u
/
k
9711/
y
a
k
u
so
u
.h
tm
（
６
）
陳
貽
!

"『
#訂
$釋

%詩
』
卷
三
七
六
（
文
美
出
版
&、
二
〇
〇
一
年
）。
（
７
）
『
叢
書
集
初
"』
文
學
部
'收
。
（
８
）
順
天
堂
大
學
醫
學
部
、
新
垣
雄
氏
の
解
(に
よ
る
。
本
稿
$５
參
照
。
（
９
）
關
西
)擬
國
*委
員
會
北
陸
支
部
（
金
澤
大
學
+）
作
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
國
際

統
制
」
U
R
L
h
ttp
:/
/
w
w
w
2.in
cl.n
e.jp
/
~sen
d
a
/
m
a
y
a
k
u
.h
tm
を
に
參
照
。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
94
（
）
同
書
〔
上
〕
九
八
頁
（
談
文
庫
、
一
九
八
五
年
）。
（
）
ち
な
み
に
補
足
す
れ
ば
、「
拂
林
」
は
、『

書
』
で
は
、「
拂
菻
」
と
表
記
（
卷
一
九
八
、
西
戎
列
傳
、
「
拂
菻
國
」
の
條
）
。
ま
た
、
『
新
書
』
卷
二
二
一
下
、
西
域
下
「
拂
菻
」
の
條
に
は
、
乾
元
中
に
こ
の
國
か
ら
貢
の
あ
っ
た
こ
と
の
み
記
し
、
貢
品
に
ま
で
言
	し
て
い
な
い
。
拂
菻
は
ど
こ
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
、
代
以

の
文
獻
に
關
し
て
言
え
ば
、
①
シ
リ
ア
、
パ
レ
ス
チ
ナ
な
ど
の
ロ
ー
マ
東
部
領
土
、
或
い
は
東
ロ
ー
マ
國
の
首
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
、
②
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
北
部
を
言
う
と
さ
れ
る
が
、
『
新

書
』
の
右
記
の
箇

の
記
は
、
①
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（『
ア
ジ
ア
史
大
事
典
』
八
、
凡
、
一
九
七
五
年
初
版
第
九
刷
）。
ま
た
、
『

書
』
本
文
で
は
、
底
也
迦
は
「
底
也
伽
」
と
表
記
さ
れ
る
。
更
に
、
陳
臣
氏
の
言
う
「『
新

書
』
に
、
阿

と
あ
る
云
々
」
と
い
う
記

は
、
實
際
に
は
現
行
の
『
新

書
』
に
は
く
見
當
た
ら
ず
、
正
史
に
お
い
て
こ
の
語
が
出
て
く
る
の
は
、
『
史
稿
』
卷
四
九
六
「

傳
」
の
樣
で
あ
る
（
中
央
究
院

電
子
文
獻
U
R
L
h
ttp
:/
/
w
w
w
.sin
ica
.ed
u
.tw
/
ftm
s-b
in
/
ftm
sw
3參
照
）。
ま
た
、
ア
ヘ
ン
の
中
國
表
記
と
し
て
一
般
な
「
鴉
片
」
も
こ
れ
と
同
樣
で
あ
る
（『
史
稿
』
卷
一
六
「
仁
宗
本
紀
」、
嘉
慶
十
五
年
の
條
以
下
の
五
三
箇
に
	ぶ
記
は
、
て
『
史
稿
』
中
に
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
文
獻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
他
の
文
獻
と
し
て
は
、
『
臺
灣
方
誌
』
に
集
中
に
二
二
箇
見
出
さ
れ
る
他
、
用
例
を
見
な
い
）。
（
）
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
に
觸
れ
る
。
（
）
そ
の
 體
製
法
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ア
ラ
ジ
ン
輪
!曲
」
（「
名
醫
は
"
#徒
」
の
項
）
で
は
、
種
々
の
信
$で
き
る
文
獻
を
引
き
つ
つ
〔
%〕、「
テ
リ
ア
カ
の
製
法
は
場
や
時
代
に
よ
っ
て
"な
っ
て
い
ま
す
が
、
基
本
に
は
、
ア
ヘ
ン
、
毒
蛇
の
肉
、
&香
や
シ
ナ
モ
ン
な
ど
の
香
料
な
ど
を
'り
合
わ
せ
て
作
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
最
(は
毒
蛇
の
毒
液
に
特
殊
な
)效
の
あ
る
こ
と
が
確
*さ
れ
、
究
が
+ん
で
い
ま
す
が
、
テ
リ
ア
カ
に
使
わ
れ
た
の
は
頭
と
尾
を
切
り
離
し
た
胴
體
の
部
分
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
」
と
,明
す
る
ほ
か
、
こ
の
テ
リ
ア
カ
に
關
す
る
詳
細
な
-報
を
提
供
し
、
極
め
て
參
考
に
な
る
。
ま
た
、
同
Ｈ
Ｐ
で
は
、
「
テ
リ
ア
カ
は
明
治
以
後
も
傳
え
ら
れ
、
胃
腸
)
と
し
て
携
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
、
.賀
縣
の
)局
が
こ
れ
を
製
/し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
現
代
の
テ
リ
ア
カ
に
は
、
毒
蛇
の
肉
も
ア
ヘ
ン
も
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
)
0で
も
あ
る
『
カ
ン
ゾ
ウ
（
甘
0、
西
洋
ハ
ー
ブ
と
し
て
は
リ
コ
リ
ス
の
名
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
）
』
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
)
0を
'り
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。」
と
の
1加
-報
を
も
提
供
し
て
い
る
。
U
R
L
h
ttp
:/
/
w
w
w
.jttk
.za
q
.n
e.jp
/
a
ra
b
ia
n
_n
ig
h
ts/
g
a
lla
n
d
_
d
o
cto
r.h
tm
〔
%〕

嶋
信
『
ア
ラ
ビ
ア
の
醫
2』
（
中
公
新
書
66、
中
央
公
論
、
一
九
六
五
年
）、
3波
恆
雄
『
和

)へ
の
招
待
』（
東
方
出
版
、
一
九
九
六
年
）
、
本
多
義
昭
『
ハ
ー
ブ
、
ス
パ
イ
ス
、
方
代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
（
4子
）
95
』（
丸
善
、
二
〇
〇
一
年
）。
な
お
、
括
弧
の
出
版
と
刊
行
年
は
、
子
が
補
っ
た
。
こ
の
「
ア
ラ
ジ
ン
輪
曲
」
は
、
國
立
民
族
學
物
の
西
尾
哲
夫
助
	授
の
論
文
（
シ
ナ
イ

島
で
の
民
話
分
析
な
ど
）
を
も
と
に
し
た
も
の
を
、
中
東
に
關
し
て
馴
染
み
の
い
一
般
向
け
に
、
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作

で
あ
る
橘
美
穗
氏
が
リ
ラ
イ
ト
し
た
り
ま
と
め
た
り
し
た
ペ
ー
ジ
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
「
名
醫
は

	徒
」
の
記
は
、
西
尾
氏
の
校
を
經
て
い
る
由
で
あ
っ
た
。
橘
氏
か
ら
は
、
當
方
の
問
い
合
わ
せ
に
對
し
て
丁

な
	示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
（
）
な
お
、
テ
リ
ア
カ
の
來
に
つ
い
て
は
、
嶋
信
『
ア
ラ
ビ
ア
の
醫
』
が
詳
細
に
解
し
て
い
る
が
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
皇

ネ
ロ
（
在
位
五
四
～
六
八
）
の
侍
醫
の
ア
ン
ド
ロ
マ
ル
コ
ス
が
工
夫
し
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
『

書
』
の
記
よ
り
八
年
に
っ
た
『
新
修
本
』
（
『
本
』
）
の
我
が
國
に
の
み
殘
存
し
て
い
る
斷
片
に
「
底
野
迦
」
に
つ
い
て
觸
れ
た
部
分
が
あ
り
、「
値
段
は
甚
だ
高
い
が
試
み
に
用
い
る
と
良
く
效
く
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
か
な
り
早
く
か
ら
中
國
に
そ
の
名
と
效
能
と
が
知
ら
れ
て
い
た
と
す
る
（「
毒
と
解
毒
」
の
う
ち
「
解
毒
劑
テ
リ
ア
カ
」
の
項
參
照
。
同
書
一
四
二
頁
）。
（
）
「
見
鬼
考
」
（
『
東
方
宗
	』
第
九
六
號
、
日
本

	學
會
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
石
田
氏
に
は
、
こ
の
論
考
を
ご
惠
與
い
た
だ
き
、
貴
重
な
助
言
も
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
（
）
『
廣
辭
』〔
第
五
版
〕「
阿
片
」
の
項
參
照
。
（
 ）
腸
斷
、
兩
腸
頭
見
、
可
!續
之
。
先
以
針
縷
如
法
、
!續
斷
腸
（
文
淵
閣
四
庫
"書
本
『
#病
源
考
論
』
卷
三
六
「
金
瘡
」
の
項
）。
ち
な
み
に
、
金
瘡
と
は
刀
傷
、
切
り
傷
を
言
う
。
（
$）
剥
取
新
桑
皮
作
線
%之
（
文
淵
閣
四
庫
"書
本
『
外
臺
祕
&方
』
卷
二
九
「
'效
金
瘡
或
壓
損
斷
裂
方
」
の
項
）。
（
(）
中
樞
)經
系
に
作
用
し
て
*
)
+態
に
影
,を
與
え
る
作
用
。
そ
う
し
た
效
果
を
有
す
る
品
と
し
て
は
、
-靜
劑
・
睡
眠
劑
・
*
)安
定
劑
・
抑
鬱
治
療
劑
・
覺
醒
劑
・
幻
覺
劑
な
ど
が
.げ
ら
れ
る
。
向
*
)
作
用
の
あ
る
品
と
し
て
は
、
魏
晉
を
中
心
と
し
て
大
流
行
を
見
た
鑛
物
由
來
の
「
五
石
散
」
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
（
/）
杉
山
二
0・
山
崎
幹
夫
『
毒
の
文
1史
』
も
ま
た
、
こ
の
立
場
か
ら
、
中
國
の
大
2に
は
2醉
作
用
が
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
（
第
四
章
「
毒
文
1―
東
西
へ
の
傳
播
」
第
一
3「
2醉
と
イ
ン
ド
大
2」
２
「
大
2
の
分
布
」〔
同
書
一
〇
一
頁
、
學
生
、
一
九
九
〇
年
〕）。
（
4）
一
九
二
頁
（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
九
二
年
）。
（
5）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
書
に
多
樣
な
が
あ
る
こ
と
も
紹
介
し
て
い
る
。
（
6）
「
2勃
」
の
名
は
、
晉
・
葛
洪
『
7朴
子
』
篇
卷
一
五
「
雜
應
」
に
も
、
或
8葛
9
:秋
芒
2勃
刀
圭
方
寸
匕
、
忽
然
如
欲
臥
、
而
聞
人
語
之
以
;不
決
之
事
、
吉
凶
立
定
也
。
と
見
え
る
。
こ
の
極
め
て
有
名
な

	文
獻
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
二
集
96
勃
の
名
は
醫
學
に
じ
た
人
の
み
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
『
朴
子
』
を
讀
み
得
る
階
に
は
、
廣
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
（
）
し
か
し
、
素
人
は
素
人
な
り
の
勘
で
物
を
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
後
の

の
方
が
、
よ
り
得
力
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
專
門
家
の
示
	を
待
ち
た
い
。
（

）
第
四
章
「
マ
ド
ン
ナ
の
瞳
―
ア
ト
ロ
ピ
ン
」
第
四
「
走
り
て
止
ま
る
を
知
ら
ず
」
（
同
書
四
六
頁
～
四
九
頁
參
照
。
中
公
新
書
781、
一
九
八
五
年
）。
な
お
、
こ
の
植
物
に
つ
い
て
は
、
本
稿
頭
で
引
用
し
た
本
豐
吉
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
品
考
』
で
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
は
見
え
な
い
が
有
力
な
醉
效
果
を
有
す
る
植
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（
同
書
九
八
頁
）。
（
）
參
考
ま
で
に
、『
史
記
』
倉
公
傳
の
當
該
箇
を
引
用
し
て
お
く
。
川
王
美
人
懷
子
而
不
（『
索
隱
』
に
「
、
生
也
」
と
記
）、
來
召
臣
意
。
臣
意
。
飮
以
莨
（
『
正
義
』
に
「
浪
宕
二
」
と
記
）
一
撮
。
以
酒
飮
之
。
旋
。
臣
意
復
診
其
脉
．
而
脉
躁
。
躁
有
余
病
、
飮
以
石
（
石
）
一
齊
（
劑
に
同
じ
）、
出
血
、
血
如
豆
比
五
六
枚
（
卷
一
〇
五
「
扁
鵲
倉
公
列
傳
」）。
（
）
曽
貽
芬
校
點
、
上
古
出
版
、
一
九
八
三
年
。
（
）
從
來
、
こ
の
傳
の
鳥
は
實
在
せ
ず
、
正
體
不
明
の
毒
の
總
稱
と
す
る
の
が
「
定
」
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
三
〇
年
に
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
發
見
さ
れ
た
P
ito
h
u
i（
和
名
モ
リ
モ
ズ
）
屬
と
命
名
さ
れ
た
鳥
が
あ
り
、
シ
カ
ゴ
大
の
J
o
h
n
D
u
m
b
a
ch
er
ら
が
、
一
九
九
〇
年
、
偶
然
そ
の
に
中
毒
し
、
毒
性
に
氣
付
い
た
。
彼
ら
は
鳥
 で
初
め
て
發
見
さ
れ
た
毒
性
物
質
の
!究
を
、
一
九
九
二
年
の
『
サ
イ
エ
ン
ス
』
に
報
"し
、
そ
の
表
紙
に
も
、
毒
鳥
の
圖
が
#用
さ
れ
た
。
こ
の
毒
鳥
發
見
に
よ
り
、
中
國
古
本
$等
の
鴆
鳥
に
も
新
た
な
光
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
と
言
う
（
北
里
東
洋
醫
學
!究
・
醫
史
學
!究
部
屬
、
眞
柳
%「『
&方
の
臨
床
』
四
〇
卷
二
號
、
一
九
九
三
年
よ
り
。
な
お
、
こ
の
文
章
は
、
同
氏
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
こ
こ
は
中
國
科
學
史
の
眞
柳
!
究
室
で
す
」
U
R
L
h
ttp
:/
/
w
w
w
.h
u
m
.ib
a
ra
k
i.a
c.jp
/
ch
u
b
u
n
/
m
a
y
a
n
a
g
i.h
tm
l
收
載
の
「
目
で
見
る
&方
史
料
'」
（
59）
「
傳

の
鴆
鳥
と
世
界
初
發
見
の
毒
鳥
」
を
引
用
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
そ
の
鳥
の
カ
ラ
ー
寫
眞
を
載
せ
、
そ
の
解
も
非
常
に
參
考
と
な
る
）。
（
(）
「
紿
」
は
、
あ
ざ
む
く
意
。「
馘
」
は
首
斬
る
意
。「
馘
闕
下
」
と
は
、
斬
っ
た
首
を
)
*へ
+っ
た
こ
と
を
言
う
。
,代
傳
奇
「
無
雙
傳
」
に
關
す
る
一
考
察
（
-子
）
97
